西南日本帝釈石灰岩から産出した下部ニ畳系節足動物 by Akagi, Saburo
Lower　Permian　Arthropods　f㌔om　the
Taishaku　Limestone，　Southwest　Japan
Saburo　AKAGI＊
（Received　Sept．30，1971）
1．　　］［ntroduetion
　　During　the　geological　survey　of　the　Taishaku　Li茎nestone，　the　wr三ter　collected
some　arthropod　remains仕om　a　white　massive　llmestone　of　the　M輌harano　forrnation
exp・sed　on　the　s・uthern　s1・pe　at　Miharano　near　Tojo　t・wn，　Hir・sh三ma　Pre丘ct・1re．
　　The　Miharano　fbrmation　has　yielded　many　kinds　of　invertebra乞e　fossils；such
as　fusul輌n輌ds，　corals，　brachiopods，　molluscs，　etc．　The　arthropod　remains　occur　in
association　with　these　fbssils．　The　geological　age　of　this　fornユat輌on　三s　referable
to　the　〕Early　Perrnian．
　　In　1960　a　preliminary　report　on　the　discovery　of（汐6／μs　was　made　by　the
preset　writer．　11ayasaka　an（1　Nishikawa（1962）reported　the　occ百rcnce　of】丑eg－
afdssils　fご◎m　the　same　locality．　Some　arthropods，　Z）ぱo勿oカツ9θ　aff．η2θ夕‘4どo”αγ彦s
Teichert，　G〆ぴア∂乃‘〔∫θs　sp．，　Phiilipsiidae｛ζen．　et　sP．　inde輻and　ostrε1cods，　are　included
in　their　lists，　but　no　description　has　been　given　in　detail．
　　In　this　paper　are　descr三bed　these　arthropods　◎n　hand　and　discussed　on　t｝1eir
ge◎五〇g輌ca］　and　paieontolog三cal　sig】aificances．＊＊
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Ir　　］Vote80n　the］Paleoロtologアof　the輌？ossil　Arthropods
1．　　TrilObites
　　To　da民，4genera狐d　6　species　of　ph三lllpsid　trilob三tes　were　reported　from　the
Japanese　Permian　system　as　fdlow：
　　　　genuS勘1閲沈：P．夕鋤α9‘Sαω元EndO　et　Matsumoto，　P・Sp・
　　　　genus　D∂o〃z（ψッ9θ：1）．　aff。％夕妬oκα／‘s　Te元chert
　　　　genus舵《功γoeτμS：△乙sp．
　　　　genus　PSθ〃40劫〃幼S‘α：P．0励s‘Cαμ吻Kayser，　P．　sp・
＊　Laboratory　of　Earth　Sc三ences，　Faculty　of　Education，　Tottori　Un三vers髭y，　TottorL
＊＊AII　of　the　specimens　are　deposited　in　the　Laboratory　of　Earth　Sciences，　Faculty　of　Education，
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　　　　Formely　almost　all　the　Japanese　tr三iobltes　collected蔽om　the　Permo．Carl）oni’
　　ferous　fl）rmations　were　identifled　as　P海琢ψs㌘or　G殉ゲ髭万∂θs，　but　the　ident輌一
　　ぞication　was　not　correct　owing　to五ack　in　cephalic　parts．
　　　　Endo　and　Mats田noto（1962）re－exam三ned　the　whole　specimens　which　were
　　identified　as　Gγぴア甜力ξ4θs　or盈ツ〃砲）sゴα，　and　the　result　has　ascribed江10st◎f　them
　　to　P∫8％∂θカゐ〃1ψs抱，　仇五z∂沈，　or　undetermined　Phill輌psids．　　Conse（担ently，　the
　　occurrence　of　the　genus　Gγ2i万毒ゐゴ∂¢s輌s　yet　to　be　confirmed　in　Japan．
　　　　The　genus　G7ヵア∂函∂6s　I）ortlock　was　estabiished　by　I）ortlock　in　18430n　the
　　basis・f　G．／o⑭吻s　P・rtl・ck　fr◎m　the　1・wer　Carb・ni伝ous　in£ng］and．　Harri－
　　ngtOn　et　aL（玉959）summarized£he　characteristics・f　the　genus　Gプ街拗Z4¢S　as
　　f◎llows：　Cephalon　semiova玉，　eyes　small，　ce斑ぎal　or　s玉ighdy　posterior；1ike　P吻1／ゴー
　　麺αb戚glabeUa　expandlng　fOrward，　reaching・r　nearly　reaching　antαi・r　margin，
　　basal　l◎bes　of　glabella　long．　Pygid三um　as　in　P力‘〃ψ3ゴα　but　few　segments．　The
　　gc◎logica1顕τ1ge　of　the　prese泣genus輌s　from　the　late　UpPer　Cal・｜）oni丘rous　to　the
　　L・wer　Permian，　pred・頭nant　in　the　Middle　Carbonifer・us．
　　　　The　Genus九毎∂κ3　Weller，1936　was　first　desα三bed　by　Mather輌n玉915　under
　　the　na蹴G匂ア亙碗θs　7／2θγアo胱zs‘s　Ma出er㌦nパhe　M・rr・w（1・west　Pennsylva－
　　n迦）group　of　Arka雄s．　The　ge・lcgicahange・f　the　present　ge蹴s　is　fr・m　the
　　UpPer　Mississ三pian　Chester　ser三es　to　the　Lo、ver　Permian　Sakmar輌an．
　　　　In　Jap砥Endo　and　Ma乞sumoto（重962）desαlbed九化∂沈鋼2α9ゴso碗ゴfrom
　　the　Takakurayama　f・rmati・n，　yC6藺zαzone，　the　UpPer　Permian．　Later，　Koizumi
　and　Araki（玉968）added　the　occurrence　of花彪∂沈sp．　collected仕om　Omotem・
　atsukawa，　Kesennuma　city，　Miyagi　Prefecture．　The　Japanese　specles　Pα14磁κ
　夕αz㎎‘sα～沙α‘　has　8　to　9　ε1xiε11　and　6　to　7　pleural　segments　in　the　pygi（1ium，
respective1ア，　while　the　type・f　the　genus勘1α漉κis　c◎mp・sed　of　14亡・16　axial，
　　9to　IO　P玉eura五segments．
2．Genus　q夕磁s　and　the　Uncerta垣Cr証acean　Foss輌ls
　　　　q夕εψsde　Kon輌nck　was　first　described　by　Phyllips　in　1836，　under　the　name
of・49κosZzζs～γα磁1‘s　from　the　Carboniferous　Limestone　of　Yorkshire，　Later，　de
　Koninck　established　the　genus　qソoψs　with　C．　7α4㌘1‘s　as乞heir　species．　Twelve
spec輌es◎f　this　genus　have　been　kn◎晒．　The　phyllogenetical　pos三tion　of　the
　Famaア　Cアclidae　Packard　has　long　beeτ1　discussed　by　several　workers，　but　the
　pos江i◎n　rema垣s　unso茎ved．　Tr嚢mpy　has　mentioned　that　certa輌n　representa乞輌ves　o£
　the　paleozoic　Phyllocaごia　are　reminded　of　by　the　cyclid．　On　the　other　hand，
　Hopwood　has　an　opinion　that　there　is　some　relatlonsh輌p　between　the　family
　Cyclidae　εmd　the　Copepoda．　Glaessner，　in　the　《ミlnvertebraた　Paleontology，　part
　R，，，has　conclu（1ed　that　syste買コ就輌c　position　of　the　Cydidae　is　still　uncertain．　The
geo1◎gic　distr呈but輌on　of（＞01％s　may　be　c・nti砿・us勧m　the　l・wer　Carb・n三fer◎us
「to　the　lower　Permian．　The　genus（＞oψs　is　distributed　in　the　two　areas．　One
　is　the　area　over］三ngland　and　Ura1，　and　the　other　is　North　America．
　　　1）ur三ng　the　recent　40　yeaτs，　the　genus　q夕ε1況s　has　been　given　no　attention　to　by
pale・nt・1・gis乞s．　Kamarenko，　however，　reported　in　1961　a　new　species・f（＞01μs
参
ぎ
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碗10γα40励磁竈om　the　lower　Pe瓢an　of　the　Urals．　Whlle，　G◎1dring（1966）
described　a　new　species　Cタoれzs勿αプ励η％s‘s　from　the　blocks　o£highly　fbssiliferous
Carboniferous　Limestone　near　Compton　Martin．　The　d三scovery　of（＞c吻s　in
Japan　is　of　great輌nterest　not　only　because　of輌ts　being　the　first　occuTrence　in　the
Orient　but　also　because　the　biohermal　occurrence　in　the　I）ermian　Limest◎ne．
　　（汐o〃4s　is　the　charac乞eristic　crustacean　of　the　Coal　Measures　fOund　distr三buted
行om　North　E臓ope　to　North　America，　but　the　present　ma乞erial　was　fOund　in　the
beds　of　the　lowest　Permian　in　Japan．　This　is　the　firs乞instance　of　the　occurrence
輌nthe　Ori四t，　alth・ugh　its　affi頑es，　such　as　E鋤夕ooカs　Moε斑3　Kobayashi，
E％夕力Zε7‘sc力沈ε冗s‘s　Grabou　and　Coγε06αγ‘sθ‘sゐκ％κs《s　Kobayashi，　have　been
reported音om　China　and　Korea．　Such　a　displacement　of　the　t輌me　may　be　p◎ss三ble
when　the　dis題nce　invo｝ved　in　江s　migration　either　f士om　］巳urope　or　from　America
輌scons輌dered．　The　specimen　of　the　genロs　（汐c1μs　on　hand　diξfers魯om　all　the
kn・wn　species　in　having　the　weii・devel・ped　b◎sses三烈nteri・r　margin　and　str・ng
Y－shaped　ridge　on　the　carapace，　but　their　general　fea加res　coincide　with　those　of
C．W鋤〃s　Reed，　C．乃α瘤2β∬ゴWoodward　and　C．醜9飽W◎odward，　The
present　specimen　represe砿s　a　new　species◎n　which　the　writer　expects　to　make
further　study　in　the　future．
　　The　art垣opods　belong　to　the　mos乞題ci斑t　of　aU乞he　known　organic　hneages．
The　Ordovician　pαlod　was　the　time　of　max迦u］m　developement◎f　the　trilobites，
and　here　begins　the　fbssll　record　of　ostracods　and　malacostracans．　They　are
found　especially　abundantly　and　in　various　kin（ls　in　the　Younger　I）ale◎zoics．　In
the　wr輌ter’s　c・玉］ect三◎ns，　there　are　some　large　leaflike　carapaces　with　calc苗ed
chitlnous　exoskelton　pigmented　in　brownish　c◎lor．　These　are　undoub民dly　arthr．．
opod　remains，　probably　crustaceans．　Some　of　the　peculiar　specimens　from　Miha・
ran◎　may　be　玉dent三fied　with　such　ancestral　rnalac◎stracans　as　Co々うooα夕‘s　Meek
which◎ccurs仕om　the　Cambrianめ　the　Permian　（Pl．1，　Figs．15，16）．
　　In　his　coHect三〇ns　there　are　（1i麦lferent　kinds　of　groups　having　suboblong　valves
like　th・se・f　D7吻κθ〃αUlrich・r　1）γ吻κθ〃斑Ulrich＆Bassler　with　stra輌ght
hingdine，　s三ckle・shaped　marg三nal　ridge，　common　in　the　Ordovic三an　to　the　Silurian。
They　look　very　much　llke　ostracods，　b磁are　considerably　large　in　slze，　reaching
3to　5　mm　in　length（PL　I，　F玉gs．17－21）．　The　writer　leaves　a　detailed　d輌scussion
and　systematic　descriptions　on　these　fbssils　in　the　fUmre．
III．　Descripti・蹴s　and　Remarks
Gri鑑thides　sp．
PL　I，　Figs．1－5，9．
　　The　Inateriai　on　hand　incllldes
One　enr・11ed　specimen．
　　Glabella　pyrif◎rm　covered　with
◎ne　imcomplete　cephalon，　one　pygidium　and
｝1itinous　exoskelton　pigmented　in　br◎wnish
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co玉or，　swollenゴexpanding　f（）王ward，　overh狐ging　f士ont　marg輌n；reaching　anterior
ma「gln・
　　Pre◎ccipital　latαal　glabellar　lobes　laxge，　slightly　twisted　（1uadrang］e，　but　no
・median，10be．
　　Pygidium・broadly・rounded　sem輌circular　in　out1三ne．　Axis℃◎mposed　of　g　to　1ヱ
segments，　less　than　one・third　as　pygidium　anteri◎r五y，　slightly　decreasing　in　posterior
elevat三〇n　narrowing　behind　t◎blunt，　round，　elevated　termina乞輌on．　Pleural　lobes
nearly　horizontal　above，　composed◎f　about　g　segments　separated　by　shaUow
furrows．　Border　of　pygidium　narrow，　dlstinctly　separated　fr◎m　pleural　lobes．
Surfaces　of　the　Pyg三dial　lobes　omatnented　w三th　rather　fine　granules．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Thorax　incomplete，6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　segments　vis輌ble．　Ax三s・f
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舎鐵i三’・　　th・，・x。至ittl。。，。，e　th。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’；ミ’：三：簗　　　　　　　　　onc・th三rd　as・wide　as　whole
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㍑ぎ三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、∵ぷ　　　　　　　　width　of　thorax，　unifbrmly
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講X　　w・ll－・・ch・d　t・an・v…ely・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評．　　㌧ミiゴ㌫　一．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1：∵1く：．噸．．へ
　　　omm一 1bFig．1．　・Gγ酌『戎ゐゴゴθS　10ノ～gic¢カS
　　　　　　Vogdes；
a．cephalon　b．　pygidium
2a
　　　　　　　　　　・：二・：1・：1：三：三ξ：行・’：き←戸∵　一ハ
　　　　　　　　　　．㌧こ二ご：：：∴口　　　　　　　　　　｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　　　　　．繁ゴ　．漣’・1
　　　　　　　　2mm　　　2b
Fig．2．　Glabella　and・ccipitaI
　　　　　lobes　of　Gγ朔Z乃碗S　sp．
　　　　described　in　this　pape1’．
a．dorsal　view　　b．　latcral　view
Fig．3．　Spheroldal　enrollment
　　　of　Gタガア勧偽S　sp．　lateral
　　　view．
※
ヌ
Dimensions：
speclmen
ソ
No．1｝No．21No．3
length　of　glabdla　（lnm）
basal　width・f　glabella（mm）
anterior　width　of　glabella　（mm）
w元dth。f　ax三a110bes（mm）
number　of　segment・f　thorax
number　Of　aXial　Segment　Of　pygidiUm
number　of　pleura至lobe　of　pyg三dium
9
7．5
6
　　　4
　　　5
1　11
　　　9
9
8
　　Remrks：This　genus　may　be　closer　toρ吻励Weller　than　to　the　others，　but
th輌s　glabella　reaches　anterior　margin，　and　has　more　dlstinc日ateral　occlp三tal　lobes
than　those・of仇1α励Weller，　encroaching・on　anterior　border　butno白each輌ng
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an乞erior　margin．　The　genus　G夕zゲア甜ゐゴ∂εs　is　easily　d三stinguished　むom　1）ε1αプ‘α
Wener　and　Z）抑励ρツ9βNewell　by　thelr　lacking　median　preoccipitaパobes．　The
present　genus　differs薮om　P∫θ砿城〃幼s彪Gemmellaro，　Pα1α吻Weller　iぬaving
fewer　segments，80〃吻ば彪Reed　resembles　Gγzi万‘批ば杉∫P・rtlock輌n　having　over－
hanging　f飴nt　maτgin，　b滋　later　glabella　paralleLs三ded，　with　vαy玉arge　lateral
preoccipital　lobes．　The　genus　Gγヵア必万4εs　is　comm◎n　in　the　Carboniferous，　b琉
the　present　material　were　yielded　in　the　lower　Permian　limestone．　It　might　be
a　very　interestin9　丘ct　that　the　Miharano　formation　yields　a　large　number　of
foss三ls　comm。n　in　the　Carboniferous　strata，　such　as　Mθsolobθs　sp”S砂Zゴ4ψ吻砲〃2
sp．，　Cα〆κ翅）吻砺彿sp．，　qyo1μs　sp．，助‘γ豹γsp．，　and　so　on．1☆s　regarded　as　marlne
relicts　separated　from　outside．
　　Loca1三ty：　Hillside　of　Miharano，　Tojo　town，］Hiroshi】〔na　Pre琵cwre，　Nor乞hwest
Japan．
　　Formation　and　age：　The　Mihaτano　formation，　Psθ泌oscカψ㎎εア沈αZorle，　The
Lower　Permiar1．
Palaぷn　sp．
PL　I，　Figs．6－8．
　　The　mater三al　on　hand　三ncludes　one　complete　pygidium　and　one　inner　mou王d
of　an　incompletc　pyg三di雛m．
　　Pygidium　broadly　rounded　behind．　Axis　composed◎f　8　to　12　segme磁s，　about
One－third　as　wide　as　pyg三dium　anterior五y，　slightly　decreasing　in　elevation　poster玉一
・・ly，　narr・w三ng　behind　t・blunい・und，　elevated　te・mina£i・n・Pygidium仕amed
by　inflatcd　wide　ma・ginal　b・・d…　B・rder　is　well　defined，　bec・ming　a吐igu・us
and　narrowed　towards　the　anterior　end．　Crest　of　median　axis　arched　transversely；
血rr・ws　narr・w　and　shall・w，　m・derately　impressed．
　　1）imensions：
No．1 No．2
length　of　pygidium（mm）
number　of　segments　of　pアgidium
wldth　of　pygidium（mm）
number・f　pleural　lobes・f　pyg三dium
13
12
17
8？
8
8～
　　Locality：　Hillside　o£Miharano，　Tojo　town，　Hiroshlma　Prefecure，　Northwest
Japan．
　　Formation　and　age；　Miharano　formati◎n，必θ祝ゴosc〃ぴ㎎θグ‘妬Z◎ne，　the　Lower
Perm三a1三．
　　Remarks；　The　number　of　pygidial　segments　of　the　present　material　resembles
that　of　the　type　of　the　genus．　On　the　con乞rary，　Pα似4沈夕αηα9‘sαψαゴwhich
Endo　＆　Matsumoto　discovered　in　乞he　upper　horizon　has　fewer　segments　than
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those　of　the　type　of　the　genus．　Pyg輌dial　shape，　flange　of　pygidium　and　crest
◎faxis　are　closely　akin　to　the　general　fe誕ures　of　this　getlus．ぷ
Summary
　　The　arthr◎p◎d　remains　obtained　from　the　Miharano　fbrmaion，　the　Lower
Permian　System　have　been　treated　in　this　paper．　Among　them　Gηが劫‘4θs　sp．
and　Pα1α4碗sp．　are　described．　A　specimen　of　the　genus　C夕o㍑s（crustacean）is
the　first　occurrence　in　the　Orie泣．　Notes　are　also　included　on　some　malacostracan
£oSS輌ls　and　ostraCO（玉S．
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Explanatio丑of　Plate
Figs．1－5，9．　G吻ア勧i∂θs　sp．
　　　　1，2，a　Dorsal（1），　rear（2）and　lateユ・al（3）views　of　an　enrolled　specimen．　Chepalonい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　uncertaln．
　　　　4，5．Dorsa1（4）and］ateral（5）vlews　of　a　fragmental　glabella．
　　　　9．Dorsal　v輌ew　of　a　complete　pygld頭m　showing　the　axis　and］ateral　lobes．
Figs．6－8．　1辺1α4切Sp．
　　　　6，7．Dorsal（6）and　rear（7）views・f　a　complete　pygldium　showing　the　axis　and　lateraI
　　　　　　　　Iobes．
　　　　8．Inner　mould　of　an　incomplete　pygidium　showing　the　axls　and　broad　border．
Fig．10　Phill元psiidae　gen．　et　sp．　indet．
　　　　　　　　Dorsal　view　of　a　fragぎnental　pygidium　show三ng　the　axis．
FigS．11－14．　O’ぬS　sp．
　　　　　　　　Dorsal（11），　lateral（12），　fronta1（13）and　rear（14）views　show三ng　the　anterior　bosses
　　　　　　　　and　Y・shaped　ridge．
Flgs．15，16．　Crustacea　gen．　et　sp・indet・
　　　　　　　Dorsal　views　oξaincomplete　carapace（15）and　an破her　specimen（16）showing　the
　　　　　　　　leall－like　outlille　and　ch誌輌nous　exoskelton．
Figs．17－210strac・da？，　gen．　et　spコndet・
　　　　17，21．　Dorsal（17）　an（至　Iateral（21）　views　of　a　carapace　showing　the　straight　hinge］ine，
　　　　　　　spines，　n・des　and　pitted　surface・
　　　　18，19，20．Dorsal　views　of　the　other　specllnens．
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